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研究ノート
MATRIX（The Center for Digital Humanities and 








下では、MSU）に所属する MATRIX（The Center for Digital Humanities 
and Social Sciences at Michigan State University）を訪問し、このセンター
が行っているオーラルヒストリーのデジタル化について調査を行った。
これまで我々は、以下のオーラルヒストリー・センターを訪問し、視察報告
をまとめてきた。カリフォルニア大学バークレー校（University of California 
Berkeley）の ROHO（Regional Oral History Office）、カリフォルニア大学ロ
サンゼルス学校（University of California Los Angeles）の COHR（Center 
for Oral History Research）、コロンビア大学（Columbia University）の
CCOH（Columbia Center of Oral History）、New York University Tamiment 















を行っている。調査にあたっては、2013年９月10日に Dean Rehberger 氏
（Director, MATRIX）、Catherine Foley 氏（Director of Digital Library and 
Archive Projects）の取材行った（図１参照）。本稿は、その調査報告である。
図１　MATRIX 内の写真

















































































































































博物館と協力して完成させている（Studs Terkel: Conversations with America、
図３参照）（３）。さらに、ケンタッキー大学の the Louie B. Nunn Center for Oral 
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な情報に変化する。同様に最高裁判所の OYEZ プロジェクト（The Oyez 
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これらの音声や映像のデジタル化は、オーラルヒストリーを単に On-line 化
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The purpose of this paper is to examine the operations of an overseas oral 
history unit – The Center for Digital Humanities and Social Sciences at 
Michigan State University（MATRIX）. We visited the MATRIX, which is 
based at the Michigan State University, to study investigation activities, 
management, and method of public presentation of data. The effectiveness of 
the MATRIX’s work results from the expertise of their management. This 
report documents our careful investigation of their practical expertise. We 
believe our report will be useful to people who are planning to start a full-
scale oral history center in Japan. Although there is a considerable interest 
in the concept of oral history in Japan, the necessary infrastructure is 
currently undeveloped. Given the situation in Japan, we believe the 
information contained in this report is of a substantial value.
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